






Corporate Strategies in a Matured Market




A b s t r a c t
Although cosmetics industry is full of gay and modern image, it is widely different from the images in reality.  
The Japanese cosmetics makers have maintained a certain amount of growth because of expanding its markets as a
whole.  However, the growth rate of each maker seems to begin to decline in the course of both cosmetics industry
and customers have matured in recent years.  Now that competition between cosmetics makers has started to heat up
over the limited pie, it is necessary for each maker to differentiate its own products in order to win the competition.
Strategies and future direction which each cosmetics maker adopts are to be discussed.．
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説明する。経済産業省の調べによれば、2 0 0 0
年における国内の化粧品総出荷金額は、対前
























































































































































































3 - 1 - 2 C R Mの成功
－ダイレクトテレマーケティング－







口は2 0 0 6年に１億2 , 0 7 4万人に達してピークを
迎えた後、減少に転じ、2 0 2 5年にはピークか
ら6 5 0万人減、2 0 5 0年には同2 , 7 0 0万人減にな
るとされている。6 5歳以上の高齢者の比率は、

















































































































































































































































売の比重は年を追って高まり2 0 0 0年３月期で
は通信販売の売り上げが前年比9 8 . 5％とマイ
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セット」を、9 9年３月、には｢ D H Cプチシ
リーズ｣の日販がジワジワ拡大した。これま












てC V S専用のスキンケア化粧品「C / O」を投
入、C V S化粧品市場のシェア奪回に臨戦体制
を整えた。この段階では、すでにセブンイレ
ブン（店舗数8 6 0 2）がディーエッチシーと組
んでいることから、資生堂は業界２位の店舗
網をもつローソン（7 6 8 3店）と結びつきを強
めることで活路を見出すことにして、｢ C / O ｣
の新発売体制を構築した。
さらにカネボウも業界第3位のファミリー






った。資生堂が新会社を設立して｢ C / O ｣を導
入することに危機感を感じたかどうか定かで



















フ6 0 8店、沖縄のホットスパー1 0 1店、広島の
ポプラ7 7 4店、サークルケイ2 6 9 3店）に容易
に棚を獲得できたが、その煽りを受けて資生


















































































































































4 - 1 製品の価値を考える
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